Utah State University

DigitalCommons@USU
A

Bee Lab

1-1-1913

Eucera difficilis Duf. = E. longicornis L. (Hym.)
J. D. Alfken

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_a
Part of the Entomology Commons

Recommended Citation
Alfken, J. D., "Eucera difficilis Duf. = E. longicornis L. (Hym.)" (1913). A. Paper 203.
https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_a/203

This Article is brought to you for free and open access by
the Bee Lab at DigitalCommons@USU. It has been
accepted for inclusion in A by an authorized
administrator of DigitalCommons@USU. For more
information, please contact digitalcommons@usu.edu.

Deutsch. Ent. Zeitschr. 1913, Beiheft.

Eucera difficilis Duf. = E. longicornisL.

232

(Hym.)

Von J. D. Alfkon, Bremen.
In dieser Zeitschrift, p. 579, veroffentlicht H. Friese
einen
Artikel "Uber einige nomenklatorisclrn Andernngen", in welchem
er ausfiibrt, infolge davon, dafs durch J. Perez
die diirftige
Beschreibung von E. longicornis Linne erganzt und auf eine bestimmte
Art (namlich E. longicomis Perez, Friese) ged.eutet und festgelegt
worden sei , babe nur noch die Auffassung , Bescbreibung und
Type von Perez
Beweiskraft und nicht die von Linne.
Dabei
beruft F r i es e sicb ohne Berechtigung auf die internationalen
Regeln der zoologiscben Nomenklat01·, Berlin 1901, V. § 1,
2 und 3.
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Fiir den vorliegenden Fall, d. h. fiir die Namengebung bei
Euce1·a longicomis, kommt besonders § 2 in Betracht; er heifst:
.Ist der urspriinglichc Typu einer Gattung (oder Art, nach § 3)
nicht mit Sicherheit festzustellen, so hat der die Auflosung zuerst
vornehmende Autor den urspriinglichen Namen demjenigen Teile
der Gattung (oder Art) beizulegen, den er fiir passend halt. Eine
solche Ubertragung darf pater nicht geandert werden." Diese
Regel durfte von Frie s e nicht in Anwendung gebracht werden,
da der urspriingliche Typus von E. lo11yi
co1'11isL. sich, wenn auch
nicht auf Grund der Beschreibung Linn es , so doch unter Zuhilfenahme der Sammlung Linne
, die im British Museum aufbewahrt wird, mit Sicherheit feststellen lafst. Dufour,
Perez
und F r i es e haben versaumt., dies zu tun. Ersterer hat 2 nahe
verwandte Arten , die "echt.e" und die "unechte" E. longico1'1lis,
zuerst geschieden und dabei das Mifsgeschick gehabt, die wirkliche E. longicornisL. als E. difficilis neu :m beschreiben . (Memoires
presentes par divers savants a l'Academie royale des Sciences de
l'Institut de France, 1841 , p. 420). Da diese Beschreibung
schwer aufzutreiben ist- ich verdanke sie, der Giite R. Heym ons' - ,
sei sie hier wiedergegeben :
"15. Eucere difficile, Eucera defficilis Nob. (defficilis ist gewifs
ein Druckfehler.)
d'. Subcinereo hirsuta , cl ypeo labroque flavis; abdomine
depressiusculo, segmento primo hirsutiore; reliquis cinereo parce
submarginatis.
~- Capite immaculato, rufescente villoso; labro pilis aureis
vestito ; thoracis dorso fulvo ; abdominis primo segmento rufescente villoso; reliquis subnudis, lat eribus rufo-subsericeis; duobus
penultimis rufescenti aureo-sericeo marginatis; tibiis tarsisque
posticis extus fulvo-hirsuto strigosis.
Long. 7 Lin.
Cette espece, que j'ai trouvee aux environs de aint-Sever,
ou e11e est fort rare, n'est point l'Eucera linguaria, Fabr."
Perez
hat die Beschreibung D u fours
vervollstandigt
(Act . soc. Linn. Bordeaux, v. 33, p. 164), und Friese ist diesem
Autor in seinen Bienen Europas, v. 2, gefolgt. Perez
uncl
Fri es e hab en i:i.bersehen, dafs in der E. clifflcilis Duf. ilie echle
E. longicornis L. vorlag . Sie haben irrtilmlich eine andere Art,
die schon von Fa b r i c i us als E. tztbe,·culatabeschrieben wurcle,
als E. l011gicomisaufgefafst.
Ed w. Saunders
hat die Type der E. longicornis L. auf
meine Bitte bin schon 1901 untersucht und schri eb mir damals:
.I have carefully examined the specimens of Eucera longico1'11is
d' in
the Linnean collection, and they have all of them the curved posterior
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metatarsi and are certainly identical with what I have named in
my collection as difficilis Perez by Friese
and Perez."
Durch diese Mitteilung, sowie durch den Artikel Ed w.
Saunders'
in dem Entom. Monthly Mag., v. 38, p. 159, 1902,
ist bewiesen, dafs Euce1·adij.'fi.cilis
Duf. mit E. longicornisL. ident.isch
ist. Ed w. Saunders
ist ein aufserst gewissenhafter Forscher
gewesen und wir diirfen ihm in seinen Ontersuchungen ohne Beclenken folgen. Unsere norddeutschen Eucera-A.rten sind:
F:uceralongicornis L. = E. difficilis Duf., Per., Friese.
E. tube1·culataF. = E. longicornis Per., Friese.

